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授業改善につながるティーム・ティーチングの経験
―高校教員の特別支援学校の勤務経験に注目して―
















































































































































































































はその一例であるイギリスの教授学習プロジェクト（TLRP）3に注目した（James, et al., 2007）。こ
の研究では，教員の形成的アセスメントに関する取組状況として，コアとなるコンピテンシーであ
る「learning to learn」（L2）につながる指導方法及び授業改善への取組状況を測定している。ここで，





によると，L2の捉え方は前述の OECD（2005）に加えて，イギリス，UNESCO（United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization），EU（European Union）と同一であると指摘し
ている。最近の研究動向としては，Fadel, C. et al.（2015）は，2030年の人々に必要な資質として，
知識（Knowledge），スキル（Skills），人格（Character），メタ学習（Meta-Learning）の4つの次元を提
唱している。従来との大きな違いはメタ学習であり，これまでの資質能力においては，いわゆる “ ス
キル ” と分類されていた部分である。実際，DeSeCo では反省性，ATC21S（Assessment and 














取組状況（7項目）とした。いずれの項目も4段階評定（4= よくある，3= ややある，2= あまりない，
1= 全くない）で回答を求めた。
表3　質問項目と先行研究で引用又は参考した項目（池田，2013）















































項目番号 内容 よくある ややある あまりない 全くない 計 M(SD)
3- 9 同僚と指導内容を共有 89（22%） 213（53%）  85（21%）  13（ 3%） 400 2.94（0.75）
3-10 同僚と互いに授業を見合う 39（10%） 134（33%） 198（49%）  30（ 7%） 401 2.45（0.77）
3-11 同僚に助言を求める 86（21%） 197（49%） 100（25%）  18（ 4%） 401 2.88（0.79）
3-12 同僚に新しい取組を提案 43（11%） 125（31%） 180（45%）  52（13%） 400 2.40（0.85）
3-13 教科会で学び方を話し合う 31（ 8%） 122（30%） 182（45%）  66（16%） 401 2.29（0.83）
3-14 同僚と共に授業実践研究 33（ 8%） 111（28%） 191（48%）  66（16%） 401 2.28（0.83）





































有 4 5 24 45
無 39 34 98 152
特別支援学校等
有 0 5 18 30






























M (SD) t 値
高校（定時制）









独立変数 B SE B β
高校（定時制）の勤務経験 -0.83 0.50 -.08
特別支援学校等の勤務経験 1.41 0.58  .12*
* p<.05














































































































































3.  イギリスでは，2001年から2005年にわたって，教授学習プロジェクト（TLRP：Teaching and Learning Research 










4.  21世紀型スキルは，“Assessment and Teaching of. 21st Century Skills”（ATC21S）とも呼ばれ，2009年にシスコ・
システムズ，インテル，マイクロソフトによって始められたプロジェクトが目指す汎用型能力のことである。21世
紀型スキルは4つの領域，“WAYS OF THINKING”（思考の方法），“WAYS OF WORKING”（仕事の方法），“TOOLS 
FOR WORKING”（仕事のためのツール），“WAYS OF LIVING IN THE WORLD”（世界で生きていく方法）から
なる。特に，“WAYS OF WORKING”（仕事の方法）として，“Information and communication technology （ICT） 
literacy”（情報リテラシー）を挙げており，情報教育との関連性が強い。また，本研究との関連としては，“WAYS 
OF THINKING”（思考の方法）として，“Critical thinking”（批判的思考），“problem-solving”（問題解決），“decision- 
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 Japanese high school teachers are obliged to rotate to another school, usually less than 
10-years cycle. The achievement and attitudes of students are greatly different in each school.
 This rotation system may sometimes bring teachers a turning point in their life course as 
teacher. And this issue has caught author’s attention and the author focuses on Japanese high 
school teachers, who had ordered to be transferred to a special support education school, in 
which teachers almost carry out team-teaching.
 In this study, the author conducted a questionnaire survey for 401 high school teachers in 
Japan. Main findings of this investigation are following. Teachers with experience working at a 
special support education school scored higher than teachers without experience working of it. 
High scored teachers tend to make an assessment and to reframe their practice in their lesson. 
This score scale is originally designed by TLRP, Teaching and Learning Research Programme, to 
measure the educational improvement, but we can apply it to measure teachers’ dispositions or 
their instruction methods.
 These results imply that there should be an organized training system in support schools, 
which will enhance teachers’ assessment abilities.
Keyword： team-teaching, formative assessment, teacher development, high-school teachers, 
special support education school
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